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五
以
上
見
て
來
た
よ
う
に
、
獺
怪
譚
は
、
ら
く
は
中
國
の
話
を
ベ
ー
ス
と
し
て
川
期
に
そ
の
形
が
確
立
し
、
そ
れ
な
り
の
普
と
發
展
と
を
見
た
の
で
あ
っ
た
が
、
明
治
期
に
入
る
と
、
一
部
の
地
域
や
人
々
を
例
外
と
し
て
、
徐
々
に
語
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
る
原
因
は
稿
で
指
摘
し
た
り
、
１
獺
を
イ
メ
ー
ジ
生
	の

素
の
一
つ
と
し
て
取
り
入
れ
た
「
妖
怪
界
の
ス
タ
ー
」
と
も
言
う
べ
き
河
童
の
影
に
隱
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
。
２
河
童
と
同
じ
く
、
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
、
け
、
け
狸
、
轆
轤
首
等
々
の
ス
タ
ー
の
妖
怪
に
比
べ
て
、
獺
妖
怪
は
あ
ま
り
に
地
味
で
あ
る
こ
と
。
３
特
に
市
部
で
の
獺
そ
の
も
の
の
減
少
に
う
、
人
々
の
こ
の
動
物
に
對
す
る
親
感
の
希

と
、
そ
れ
に
う
怪
譚
と
し
て
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
喪
失
。
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
獺
と
そ
の
怪
譚
に
、
あ
る
種
の
拘
り
を
見
せ
る
作
家
た
ち
も
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
作
家
た
ち
の
一
人
に
、
泉
鏡
（
一
八
七
三
―
一
九
三
九
）
が
數
え
ら
れ
る
。
＊
＊
「
高
野
」
、
「
系
圖
」
の
作
と
し
て
今
日
も
そ
の
名
を
知
ら
れ
る
泉
鏡
は
、
江
文
の
影
を
く
受
け
た
幻
想
な
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
溢
れ
る
作
品
を
數
多
く
發
表
し
た
作
家
で
あ
っ
た
が
、
無
の
「
お
ば
け
ず
き
」
の
作
家
で
も
あ
っ
た
（
１
）。
こ
れ
に
對
す
る
日
本
文
學
な
ど
の
見
地
か
ら
の
論
究
は
專
家
に
任
せ
る
と
し
て
、
同
時
代
の
作
家
が
取
り
上
げ
る
こ
と
の
少
な
い
獺
と
そ
の
怪
譚
と
を
多
分
に
意
識
に
作
品
に
取
り
入
れ
た
こ
と
を
、
こ
こ
で
は
目
し
た
い
。
獺
怪
譚
の
衰
を
め
ぐ
っ
て
（
中
）

子
和
男
鏡
が
、
獺
に
關
し
て
言
し
た
な
作
品
を
年
代
順
に
列
記
す
る
と （
２
）、
①
「
聞
き
た
る
ま
ま
に
」
（
明
治
四
〇
〔
一
九
〇
七
〕
年
）、
②
「
歌
行
燈
」
（
明
治
四
三
〔
一
九
一
〇
〕
年
）、
③
「
夜
叉
が
池
」
（
大
正
二
〔
一
九
一
三
〕
年
三
）、
④
「
陽
炎
座
」
（
同
年
五
）、
⑤
「
妖
の
辻
占
」
（
大
正
一
一
〔
一
九
二
二
〕
年
）、
⑥
「
み
さ
ご
の
鮨
」
（
大
正
一
三
〔
一
九
二
三
〕
年
）、
⑦
「
眉
か
く
し
の
靈
」
（
大
正
一
三
〔
一
九
二
四
〕
年
五
）、
⑧
「
光
籃
」
（
同
年
五
）、
⑨
「
古
狢
」
（
昭
和
六
〔
一
九
三
一
〕
年
）
の
計
九
作
品
で
あ
る
。
し
か
も
、
明
治
期
後
か
ら
昭
和
初
期
ま
で
の
長
い
期
に
	っ
て
、
獺
を
作
品
に
取
り

ん
で
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
一
方
、
こ
れ
に
對
し
、
獺
を
イ
メ
ー
ジ
形
の
重
な
來
源
の
一
つ
と
し
な
が
ら
も
、
こ
う
し
た
い
わ
ば
「
本
家
」
を
妖
怪
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
凌
駕
し
た
感
の
あ
る
「
河
童
」
に
つ
い
て
見
る
と
、
①
「
野
の
奇
聞
」
（
明
治
四
三
年
）、
②
「
夜
叉
が
池
」
（
大
正
二
年
三
）、
③
「
人
魚
の
祠
」
（
大
正
六
〔
一
九
一
七
〕
年
）、
④
「
茸
の

」
（
大
正
七
〔
一
九
一
八
〕
年
）、
⑤
「
寸
風
土
記
」
（
大
正
九
〔
一
九
二
〇
〕
年
）、
⑥
「
貝
の
穴
に
河
童
の
居
る
事
」
（
昭
和
六
年
）
で
、
獺
を
や
や
下
回
っ
て
い
る
。
鏡
と
世
代
に
い
、
芥
川
龍
之
介
（
一
八
九
二
―
一
九
二
七
年
）
の
場
合
は
、
現
在
「
空
文
庫
」
に
公
開
中
の
三
五
八
作
品
中
、
三
作
品
（
後
）
で
あ
る
の
に
比
べ
る
と
、
や
は
り
泉
鏡
の
作
品
の
中
で
獺
が
か
れ
る
合
が
、
決
し
て
少
な
く
な
い
こ
と
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
（
３
）。
六
鏡
が
獺
を
作
品
に
取
り

ん
だ
記
の
作
品
の
う
ち
、
「
聞
き
た
る
ま
ま
に
」
は
、
他
の
作
品
と
は
な
り
、
中
國
古
典
の
か
な
り
忠
實
な

譯
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
容
も
、
三
國
・
魏
の
明
が
洛
水
ら
く
す
いに
ん
だ
時
、
珍
し
い
白
獺
が
泳
ぐ
の
を
見
て
こ
れ
を
た
い
と
思
っ
た
と
こ
ろ
、
時
に
侍
中
職
に
あ
っ
た
徐
景
山
（
名
は

ば
く
。
曹
操
以
來
三
代
に
わ
た
っ
て
魏
に
仕
え
た
政
治
家
。
一
七
一
―
二
四
九
）
が
、
獺
が
好
む
鯔
の
繪
を
き
、
そ
れ
を
本
物
の
鯔
と
見
っ
た
多
數
の
獺
が
集
ま
り
、
そ
の
中
か
ら
目
指
す
白
獺
を
捕
ら
え
て
獻
上
す
る
こ
と
が
出
來
た
云
々
と
い
う
話
で
あ
り
、
徐
景
山
の
畫
才
を
示
す
事
に
眼
が
置
か
れ
た
こ
の
物
語
に
は
、
お
よ
そ
怪
譚
の
片
鱗
す
ら
見
ら
れ
な
い
（
４
）。
「
み
さ
ご
の
鮨
」
で
は
、
う
ど
ん
屋
臺
の
女
の
 稱
―
「
獺
橋
の
ば
あ
さ
ん
」
―
と
し
て
獺
の
名
が
登
場
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
女
は
、
そ
の
呼
び
名
に
相
應
し
い
何
處
か
怪
し
げ
な
人
物
と
し
て
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
作
!は
獺
の
持
た
さ
れ
て
き
た
怪
し
げ
な
イ
メ
ー
ジ
を
"用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
獺
の
怪
を
直
接
語
っ
た
も
の
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
九
集
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と
は
見
な
し
い
。
ま
た
、「
妖
の
辻
占
」
で
は
、「
鷺
、
獺
、
猿
の
が
、
魚
を
漁
る
な
ど
と
は
言
ふ
ま
い
云
々
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
見
れ
ば
、
現
實
の
動
物
と
し
て
の
獺
を
べ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
も
ま
た
獺
妖
怪
、
獺
怪
譚
と
は
無
と
言
っ
て
良
い
。
以
上
三
作
品
を
除
い
た
他
の
作
品
を
見
る
と
、
そ
こ
に
か
れ
る
多
く
は
、
	川
期
の
傳
承
に

ね
則
っ
た
獺
像
で
あ
り
、
表
現
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
○
獺
が
這 は
い

こ
ん
で
、
板
下
や
厠
に
點 つ
い
た
燈 あか
りを
し
て
、
惡
戲
い
た
ず
らを
す
る
げ
に
言
い
ま
す
。
が
、
別
に
可

お
そ
ろ
しい
方
は
し
ま
せ
ぬ
で
。
こ
ん
な
の
良
い
に
は
、
庭
で
鉢
叩
は
ち
た
たき
を
し
て
見
せ
る
。
…
…
時 し
雨 ぐ
れ
た
夜
さ
り
は
、
天
保
錢
て
ん
ぽ
う
せ
ん一
つ
使
賃
で
、
豆
腐
を
買
い
に
行
く
と
言
う
（「
歌
行
燈
」）。
○
「
そ
れ
そ
れ
、
た
っ
た
い
ま
り
る
と
言
う
た
口
の
下
か
ら
、
何
ん
じ
ゃ
、
そ
れ
は
。
や
あ
、
見
や
れ
、
其
そ
許 こ
の
袖
口
か
ら
、
色
の
手
の
、
も
そ
も
そ
と
し
た
奴
が
、
ぶ
ら
り
と
出
た
わ
、
揖 い
斐 び
川 が
わの
獺
の
。」
（「
歌
行
燈
」）。
○
亭
で
名
物
に
す
る
一
尺
の
岩
魚
は
、
娘
だ
か
、
妻
女
だ
か
、
艷 え
ん
色 し
よ
くに
懸
け
相 そ
う
し
て
、
獺
か
わ
お
そ
が
件 く
だ
んの
柳
の
根
に
、
鰭
あ
る
錦 に
し
き
木 ぎ
に
（
５
）す
る
の
だ
と
風

う
わ
さし
た
。
い
さ
さ
か
、
あ
や
か
し
が
つ
い
て
い
て
、
一

寂
れ
た
。
鵜
の
啣 く
わ
え
た
鮎
は
、
生
な
が
ら
賞 しよ
う
翫 が
ん
し
て
も
、
獺
の
え
た
岩
魚
は
、
色
戀
と
い
え
ど
も
氣
味
が
惡
か
っ
た
も
の
ら
し
い
（「
古
狢
」）。
○
「
眞
似
を
す
る
處 とこ
ろは
、
狐
か
、
狸
だ
ら
う
ぜ
。
そ
れ
、
お
に
よ
く
似
て
居
ら
あ
。」
「
可 い
厭 や
。」
と
甘
た
れ
た
聲
を
揚
げ
て
、
男
に
摺 す
り寄 よ
っ
た
の
は
少 わ
かい
女
で
。
「
獺
だ
ん
べ
い
、
水
の
中
じ
ゃ
。」
（「
光
籃
」）。
○
「
人 ひ

と
が
ち
た
か
、
獺
で
も
駈
け
廻
る
の
か
と
思
っ
た
、
え
ら
い
で
い
た
よ
。」
（「
眉
か
く
し
の
靈
」）。
○
出
る
も
の
の
數
々
は
、
一
ツ
目
、
見
み
越 こ
し
、 （６
）河 か
わ
太 た

ろ
う （
７
）
、
獺
か
わ
お
そ
に
、
坊
、
天
守
に
お
さ
か
べ
（
８
）、

 は
赤
手
拭
、
篠 し
の
田 だ
に
葛
の
!、
野 や
干 か
ん
"
べ
い （
９
）
、
古
狸
の
腹
鼓
、
ポ
コ
ポ
ン
、
ポ
コ
ポ
ン
、
コ
リ
ャ
、
ポ
ン
ポ
コ
ポ
ン
、
笛
に
雨
を
呼
び
、
酒
買
小
#、
鐵 か
漿 ね
$
つ
け
女 おん
な
の （
%）、
け
た
け
た
笑 わら
い、
里
の
男
は
、
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
（「
夜
叉
が
池
」）。
○
今
、
も
し
、
飛
ん
だ
お
さ
ん
、
馬
鹿
な
目
に
逢
い
ま
し
て
ね
、
火
も
臺
な
し
で
ご
ざ
り
ま
す
。
へ
い
、
辻
の
橋
の
玄
	
げ
ん
と
く
稻
&
い
な
り
樣 （
'）は
、
御
身
分
柄
、
こ
ん
な
惡
戲
い
た
ず
らは
な
さ
り
ま
せ
ん
。
狸
か
獺
で
ご
ざ
り
ま
し
ょ
う
。
(兒
の
(兒
の
、
と
鉦 か
ねを
敲 た
たい
て
來
や
が
っ
て
饂
飩
を
八
杯
攫 さ
ら
い
ま
し
た
…
…
お
さ
ん
。」
（「
陽
炎
座
」）。
七
鏡
)の
「
お
ば
け
ず
き
」
の
背
景
に
は
、
獺
怪
異
譚
の
盛
衰
を
め
ぐ
っ
て
（
*子
）
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①
故
金
澤
の
土
俗
な
傳
承
へ
の
傾
斜
。
②
母
の
生
ま
れ
故
で
あ
る
東
京
へ
の
烈
な
憧
れ
。
と
言
う
、
一
見
背
反
す
る
嗜
好
が
あ
る
と
の
指
摘
は
、
先
に
引
い
た
田
中
貴
子
氏
の
ほ
か
に
も
複
數
の
究
た
ち
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
。
獺
怪
譚
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
鏡
の
故
で
あ
る
金
澤
に
も
、
女
に
	け
て
人
の
命
を
奪
う

ろ
し
い
獺
の
物
語
が
語
ら
れ
て
は
い
る
が
（
）、
そ
れ
は
彼
の
作
品
に
見
ら
れ
る
獺
像
と
ほ
ど
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
鏡
作
品
に
登
場
す
る
獺
は
、
々
が
人
を
騙
し
た
り
か
し
た
り
す
る
と
言
う
、
た
わ
い
な
い
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
の
事
か
ら
推
せ
ば
、
鏡
の
獺
怪
譚
は
、
江
―
東
京
の
町
人
ま
ち
び
とた
ち
が
語
り
繼
い
だ
も
の
の
系
譜
に
な
る
と
見
る
こ
と
が
出
來
る
。
だ
が
、
個
々
の
作
品
を
更
に
詳
細
に
見
る
と
、
先
に
引
用
し
た
「
陽
炎
座
」
を
唯
一
の
例
外
と
し
て
、
他
の
て
の
作
品
の
臺
は
山
代
泉
（
石
川
縣
。
「
み
さ
ご
の
鮨
」
）、
揖
い
斐 び
川 が
わ
流
域
（
岐
阜
縣
。
「
歌
行
燈
」
）、
鹿 し
し

お
ち
泉
（
宮
縣
「
古
狢
」
）、
奈 な
良 ら
井 い
（
長
野
縣
。
「
眉
か
く
し
の
靈
」
）、
夜
叉
が
池
（
兵
庫
縣
。
「
夜
叉
が
池
」
）
（
）の
よ
う
に
東
京
を
く
離
れ
た
地
方
で
あ
り
、
或
い
は
場
は
明
ら
か
で
な
い
も
の
の
、
「
獺
だ
ん
べ
い
、
水
の
中
じ
ゃ
。
」
（
「
光
籃
」
）
の
よ
う
に
、
そ
の
言
つ
き
に
物
語
の
臺
が
東
京
を
離
れ
た
土
地
で
あ
る
こ
と
を
思
わ
せ
る
も
の
な
ど
が
あ
り
、
獺
は
ね
鄙
び
た
地
方
の
「
人
」
と
し
て
か
れ
、
そ
れ
は
、
江
―
東
京
で
語
り
繼
が
れ
て
き
た
獺
よ
り
も
、
彼
の
怪
譚
の
も
う
一
方
の
傾
向
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
、「
土
俗
色
合
い
」
が
よ
り
濃
厚
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
話
の
基
本
は
川
期
に
多
く
語
ら
れ
た
獺
怪
譚
の
パ
タ
ー
ン
を
踏
襲
し
な
が
ら
（
）、
そ
の
一
方
で
物
語
の
臺
を
江
―
東
京
か
ら
離
れ
た
、
多
く
は
深
い
地
方
に
設
定
し
て
い
る
の
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
。
八
鏡
の
 書
に
は
、
川
期
の
假
名
子
や
戲
作
の
!が
少
な
か
ら
ず
あ
り
（
"）、
特
に
雙
紙
は
、
八
#頃
に
母
親
に
繪
解
き
し
て
も
ら
っ
て
以
來
、
慣
れ
親
し
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
（
$）。
假
名
子
な
ど
の
比
較
古
い
文
獻
に
見
え
る
獺
怪
譚
の
臺
の
多
く
は
江
で
は
な
く
、
①
江 ご
う
州 しゆ
う（
今
日
の
%賀
縣
。
山
岡
元
&『
古
今
百
物
語
'
(』
卷
四
「
河
太
)并
丁
初
が
物
語
の
事
」）
（
*）
②
山
の
國
（
今
日
の
京
+府
。
市
中
散
人
,佐
し
ち
ゆ
う
さ
ん
じ
ん
ゆ
う
す
け
『
太
-百
物
語
』
卷
二
「
.方
/
0
)、
獺
を
射
止
め
し
こ
と
」）
（
1）
③
讃
岐
の
國
（
今
日
の
香
川
縣
、
同
書
卷
五
「
獺
、
人
と
す
ま
ふ
を
取
り
し
事
」）
な
ど
で
あ
る
。
こ
う
し
た
記
2の
影
3の
下
、
鏡
が
獺
登
場
の
臺
設
定
を
江
―
東
京
―
以
外
の
土
地
に
し
た
と
考
え
る
こ
と
も
出
來
る
の
だ
が
、
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
九
集
116
お
江
の
眞
ん
中
電
車
の
鈴
の
聞
こ
え
る
と
こ
ろ
に
お
ば
け
を
出
し
た
い
。
（「
予
の
態
度
」〔
一
九
〇
八
年
〕）
（
）
と
、
會
に
お
ば
け
を
出
現
さ
せ
る
こ
と
に
く
執
し
た
鏡
の
素
の
	勢
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
影

下
に
あ
っ
た
と
は
考
え
い
。
九
鏡
と
い
世
代
で
あ
り
、
東
京
下
町
に
生
ま
れ
育
っ
た
芥
川
龍
之
介
の
場
合
は
、
記
し
た
よ
う
に
、
「
空
文
庫
」
公
開
中
の
三
五
八
作
品
中
、
三
作
品
す
な
わ
ち
、
①
「
妖
婆
」
（
一
九
一
九
年
）、
②
「
動
物
園
」
（
一
九
二
〇
年
）、
③
「
河
童
」
（
一
九
二
七
年
）
に
獺
を
登
場
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
③
で
は
、
臺
を
上
高
地
（
長
野
縣
）
と
し
な
が
ら
も
、
河
童
國
と
敵
對
す
る
獺
國
を
設
定
す
る
な
ど
は
、
河
童
と
獺
の
關
係
を
知
っ
た
上
で
の
事
で
あ
ろ
う
し
、
中
の
竪
川
た
て
が
わ
（
東
京

田
と
江
東
を
流
れ
る
川
）
を
泳
ぐ
と
噂
の
立
っ
た
、
お
島
婆
さ
ん
が
泳
ぐ
樣
子
を
、
「
ま
る
で
人
面
の
獺
の
よ
う
に
」
（
「
妖
婆
」
）
と
表
現
し
、「
動
物
園
」
の
獺
（
か
は
お
そ
）
の
項
で
は
、


下
へ
出
し
て
置
く
、
臺
の
物
の
殘
り
が
な
く
な
る
ん
で
す
よ
。
獺
か
わ
お
そが
引
い
て
行
く
ん
で
す
っ
て
。
昨
夜
ゆ
う
べも
舟
で
歸
る
御
客
が
、
提
燈
の
火
を
さ
れ
ま
し
た
。
と
あ
る
と
こ
ろ
な
ど
は
、
江
―
東
京
で
語
ら
れ
た
獺
怪
譚
を
忠
實
に
踏
ま
え
て
お
り
、
鏡
と
色
合
い
の
い
を
感
じ
さ
せ
は
す
る
の
だ
が
、
僅
か
三
作
品
で
は
、
鏡
作
品
と
比
較
し
て
、
兩
の
特
を
き
り
に
す
る
に
は
不
十
分
と
言
っ
て
良
い
。
＊
＊
鏡
と
い
世
代
で
、
彼
を
上
回
る
數
の
作
品
に
獺
を
取
り
入
れ
た
作
家
に
、
岡
本
綺
堂
（
一
八
七
二
―
一
九
三
九
年
）
が
あ
っ
た
。
筆
が
目
に
し
た
綺
堂
の
そ
う
し
た
例
を
幾
つ
か
を
げ
る
と
、
①
小
に
 け
た
河
童
と
思
し
き
 物
を
武
士
が
川
に
投
げ
!ん
だ
が
、
そ
の
正
體
は
獺
で
あ
ろ
う
と
し
た
話
―
「
江
の
 物
」
（
『
風
俗
江
物
語
』）
（
"）
②
差
し
た
雨
傘
の
上
に
乘
っ
て
惡
戲
を
す
る
獺
を
得
意
の
と
ん
ぼ
#
り
で
$し
た
役
の
話
―
同
①
③
人
に
 け
た
大
獺
と
戰
っ
た
老
漁
夫
の
話
―
「
深
川
の
老
漁
夫
」
（『
綺
堂
隨
筆
江
の
言
%』）
（
&）
な
ど
が
あ
る
が
（
'）、
就
中
、
最
も
多
く
の
獺
譚
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
は
、
そ
の
代
表
作
の
一
つ
で
あ
る
『
(七
捕
物
帳
』
シ
リ
ー
ズ
で
あ
る
。
獺
怪
異
譚
の
盛
衰
を
め
ぐ
っ
て
（
)子
）
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今
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
だ
け
を
げ
て
も
、
①
「
津
國
屋
」、
②
「
河
獺
」
（「
廣
重
と
河
獺
」
の
後
部
分
）、
③
「
坊
」、
④
「
お
照
父
」、
⑤
「
柳
原
土
手
」、
⑥
「
向
島
寮
」
の
六
話
に
ぶ
。
中
で
も
、
興
味
深
い
の
は
、
②
「
河
獺
」
で
あ
ろ
う
。『
七
捕
物
帳
』
第
六
話
に
當
た
る
こ
の
話
は
、
人
公
・
元
目
明
か
し
の
七
老
人
が
、
川
期
に
は
町
中
ま
ち
な
かの
川
ど
ぶ
が
わに
も
獺
が
い
て
人
に
惡
さ
を
し
た
と
い
う
話
か
ら
	き

こ
し
、
秋
雨
の
る
暗
い
に
發
生
し
た
財
布
奪
事
件
の
「
眞
犯
人
」
が
、
實
は
獺
で
あ
っ
た
と
言
う
話
で
あ
る
。
こ
の
獺
へ
の
執
と
、
鏡
の
そ
れ
と
を
等
質
と
見
る
べ
き
か
否
か
。
十
鏡
の
江
っ
兒
好
み
、
そ
し
て
自
ら
が
紛
れ
も
な
い
地
方
出
身
で
あ
る
が
故
の
、
言
わ
ば
親
惡
と
も
言
う
べ
き
「
田
舍

い
」
に
つ
い
て
は
、
に
多
く
の
指
摘
が
あ
る
が
、
そ
う
し
た
彼
の
思
い
は
、
○
田
舍
も
の
め
、
河
野
の
邸
へ
鞍
替
く
ら
が
えし
ろ
。

に
牛 ぎゆ
うは
あ
っ
て
も

て
えの
目
を
っ
た
犬
は
昔
か
ら
江
に
ゃ
無 ね
え
ん
だ
（「
系
圖
」）
○
茨
の
方
の
田
舍
と
や
ら
に
病
院
を
建
て
た
人
が
、
も
っ
と
も
ら
し
い
御 ご
容 よ
う子 す
を
取
柄
に
副
院
長
に
と
い
う
話
が
あ
り
ま
し
た
そ
う
で
（「
政
談
十
二
」）
○
さ
れ
ば
か
よ
う
な
美
女
が
片
田
舍
に
生
れ
た
の
も
國
が
世
が
わ
り
、
代 だ
い
が
わ
り
の
兆
で
あ
ろ
う
と
、
土
地
の
も
の
は
言
い
傳
え
た
（「
高
野
」）
な
ど
の
よ
う
に
、
そ
の
作
品
中
隨
 に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
＊
＊
こ
の
よ
う
な
指
向
を
背
景
に
し
た
鏡
作
品
に
!か
れ
る
江
と
、
岡
本
綺
堂
作
品
に
見
え
る
江
の
!き
方
の
相
"に
關
す
る
大
佛
#
$の
指
摘
は
、
こ
の
問
題
を
考
え
る
大
き
な
手
が
か
り
を
與
え
て
く
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
大
佛
は
、
綺
堂
に
「
修
善
寺
物
語
」
な
ど
の
歌
%伎
の
脚
本
と
『
七
捕
物
帳
』
な
ど
の
讀
み
物
が
あ
る
こ
と
に
觸
れ
、
歌
%伎
の
%臺
に
は
誇
張
や
ア
ク
セ
ン
ト
の
さ
が
&求
さ
れ
る
と
し
た
後
、
綺
堂
の
讀
み
物
の
分
野
の
作
品
は
、
「
如
何
に
も
江

で
淡
々
と
し
た
東
京
人
の
綺
堂
先
生
の
面
影
を
傳
え
て
、
こ
な
れ
た
浴
衣
の
肌
觸
り
の
涼
し
さ
で
あ
る
。
無
理
が
無
く
素
直
に
、
讀
の
胸
に
傳
わ
っ
て
く
る
。
」
と
'べ
、
鏡

作
品
と
を
比
較
し
て
、
#の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
古
い
東
京
の
文
學
と
い
う
も
の
を
探
し
た
ら
、
金
澤
か
ら
出
て
き
た
泉
鏡
な
ど
の
、
生
き
て
い
る
(か
ら
幽
靈
か
妖
)の
よ
う
な
美
し
中
國
詩
文
論
叢
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い

で
は
な
く
、
綺
堂
が
い
た
町
の

師
匠
や
、
裏
町
ま
い
の
職
人
に
、
體
の
っ
た
純
粹
な
	が
見
つ
か
る
の
だ
と
思
う
（『
岡
本
綺
堂
讀
物

集
』
第
四
卷
序
文
〔
井
蛙
、
一
九
六
九
年
〕）。
こ
れ
が
、
綺
堂
の
作
品
集
に
寄
せ
た
序
文
で
あ
る
事
を
勘
案
す
れ
ば
、
聊
か
綺
堂
の
立
場
に
寄
り
ぎ
た
指
摘
で
あ
る
と
言
う
こ
と
も
出
來
る
が
、
そ
れ
を
差
し
引
い
て
も
、
右
の
指
摘
は
鏡
、
綺
堂
兩
の
江
―
東
京
の
事
ど
も
に
對
す
る
取
り
組
み
方
の
い
を
、
實
に
端
に
表
し
た
も
の
と
言
う
こ
と
が
出
來
る
で
あ
ろ
う
。
で
生
ま
れ
、
元
御
家
人
の
子
と
し
て
生
育
し
た
生
粹
の
東
京
人
で
あ
る
綺
堂
や
、
京
橋
に
生
ま
れ
て
本
で
育
っ
た
、
同
じ
く
生
粹
の
東
京
人
の
芥
川
に
と
っ
て
、
た
と
え
そ
の
實
物
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
と
も
、
獺
や
獺
に
ま
つ
わ
る
怪
譚
は
子
供
の
頃
か
ら
何
ら
か
の
形
で
樣
々
な
場
面
で
見
聞
き
し
た
事
柄
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
言
わ
ば
「
皮
膚
感
覺
」
と
言
っ
て
良
い
ほ
ど
身
な
も
の
で
あ
っ
た
に
い
な
い
。
一
方
、
こ
れ
に
對
し
て
鏡
の
場
合
、
江
生
ま
れ
の
母
親
を
持
ち
、
幼
い
頃
か
ら
雙
紙
に
親
し
ん
で
は
い
て
も
、
こ
う
し
た
江
―
東
京
の
言
わ
ば
土

な
傳
承
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
皮
膚
感
覺
と
し
て
心
身
に
し
み
ん
だ
も
の
で
は
な
く
、
念
に
捉
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
鏡
の
念
の
中
に
あ
る
「
江
―
東
京
」
は
、
ま
さ
に
洗

の
頂
點
に
あ
る
幻
の
ご
と
き
世
界
で
あ
っ
た
。
獺
は
、
そ
う
し
た
世
界
と
對
極
に
あ
る
「
泥
い
（
あ
る
い
は
田
舍
い
）
生
き
物
」
で
あ
り
、
彼
の
江
―
東
京
に
い
た
美
意
識
と
は
ほ
と
ん
ど
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
く
な
い
。
し
か
し
、
鏡
が
加
賀
金
澤
で
生
育
し
た
頃
か
ら
い
憧
れ
の
で
あ
っ
た
江
―
東
京
と
言
う
町
そ
の
も
の
が
、
實
は
元
々
土
の
い
と
無
な
土
地
で
は
決
し
て
な
く
、
綺
堂
が
 七
老
人
の
言
!を
借
り
て
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
ほ
ん
の
少
し
"の
時
代
ま
で
、
獺
が
出
た
狸
が
出
た
と
い
う
話
が
日
常
生
活
の
中
で
、
極
め
て
自
然
に
語
ら
れ
た
だ
っ
た
の
で
あ
る （
#）。こ
の
よ
う
に
、
そ
の
美
意
識
の
た
め
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
こ
の
町
に
對
す
る
よ
り
客

な
理
解
が
至
ら
ぬ
た
め
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
結
局
の
と
こ
ろ
鏡
は
、
自
身
の
作
品
で
は
江
―
東
京
の
町
人
ま
ち
び
とに
と
っ
て
、
な
じ
み
の
深
い
獺
た
ち
を
、
こ
の
土
地
か
ら
$ざ
け
、
深
い
土
地
の
「
人
」
と
し
て
%っ
た
の
で
あ
っ
た
（
&）。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
ひ
と
り
鏡
ば
か
り
の
問
題
で
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
皮
膚
感
覺
に
獺
怪
譚
が
了
解
で
き
た
で
あ
ろ
う
綺
堂
や
芥
川
た
ち
生
粹
の
東
京
人
の
'邊
か
ら
も
、
生
身
の
獺
と
い
う
も
の
は
完
(
に
	を
)し
て
久
し
い
も
の
だ
っ
た
こ
と
は
嚴
然
た
る
事
實
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
、
綺
堂
は
「
失
わ
れ
た
江
の
*
+」
を
象
,す
る
便 よす
がと
し
て
、
と
り
わ
け
熱
心
に
獺
を
時
代
小
-の
世
界
に
き
續
け
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
濃
淡
に
多
少
の
差
は
あ
っ
て
も
、
鏡
や
芥
川
、
そ
し
て
綺
堂
獺
怪
異
譚
の
盛
衰
を
め
ぐ
っ
て
（
.子
）
119
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
現
實
の
に
、
實
際
の
、
獺
怪
譚
は
も
は
や
怪
譚
と
し
て
の
リ
ア
リ
テ
ィ
は
、
ほ
と
ん
ど
失
わ
れ
て
い
た
と
考
え
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
獺
妖
怪
譚
は
、
以
後
々
衰
し
て
行
く
の
で
あ
っ
た
。
【
】
（
１
）
田
中
貴
子
『
鏡
と
怪
』
（
凡
	、
二
〇
〇
六
年
）
。
同
書
は
、
批

と
愛
好
の
相
ば
す
る
鏡
の
「
お
ば
け
ず
き
」
を
、
こ
れ
ま
た
無

の
「
お
ば
け
ず
き
」
を
自
す
る
筆
が
考
察
し
て
い
る
が
、
從
來
、
一
部
の
愛
好
家
に
よ
る
鏡
の
怪
小
に
關
す
る
言
は
あ
っ
て
も
、
こ
れ
だ
け
本
格
に
こ
の
問
題
に
言
し
た
論
考
は
必
ず
し
も
多
く
は
な
い
よ
う
で
あ
り
、
筆
も
本
稿
を
書
く
上
で
大
い
に
參
考
と
し
た
。
（
２
）
筆
が
査
し
た
の
は
、
空
文
庫
（
h
ttp
:/
/
w
w
w
.a
o
zo
ra
.g
r.
jp
/
）
で
公
開
さ
れ
た
一
三
七
作
品
で
あ
る
。
（
３
）
芥
川
の
師
で
あ
る
目
漱
石
に
至
っ
て
は
、
空
文
庫
公
開
中
の
百
余
り
の
作
品
中
で
僅
か
二
作
品
、
し
か
も
共
に
外
套
の
襟
の
材
料
と
し
て
獺
の
名
が
見
え
る
に
ぎ
な
い
。
（
４
）
本
話
は
、
本
來
、
六
志
怪
小
の
一
つ
で
あ
る
、
梁
・

ご

い
ん
『
續 ぞ
く
齊
諧
記
せ
い
か
い
き
』
（
「
洛
水
白
獺
」
）
を
出
典
と
す
る
が
、
泉
鏡
が
據
り
と
し
た
の
は
、
に
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
明
・
張
鼎
思
ち
よ
う
て
い
し
『
琅 ろ
う

や
代
醉

だ
い
す
い
へ
ん
』
卷
一
八
で
あ
る
（
須
田
千
里
「
泉
鏡
と
中
國
文
學
」
〔
東
克
美
『
日
本
文
學
究
料
新
集
一
二
泉
鏡
』
收
、
有
堂
出
版
、
一
九
九
一
年
。
初
出
は
『
國
語
國
文
』
第
五
五
卷
第
一
一
號
、
中
央
圖
書
出
版
、
一
九
八
六
年
〕
）
。
な
お
、
長
谷
川
覺
『
泉
鏡

 書
目
!』
（
東
克
美
の
右
書
收
。
初
出
は
『
泉
鏡

"集
』
第
三
卷
#報
第
一
四
號
、
一
九
四
一
年
）
に
、
「
琅
代
醉

木
版
本
二
三
冊
」
と
見
え
る
事
か
ら
推
せ
ば
、
鏡

$
 書
本
は
『
和
刻
本
%
&隨
筆
集
七
』
（
汲
古
書
院
、
一
九
七
三
年
）
に
影
印
さ
れ
て
い
る
も
の
と
同
じ
、
'
(二
五
年
刊
本
を
底
本
と
し
た
、
)寶
三
（
一
六
七
五
）
年
刊
本
乃
至
は
そ
の
後
印
本
と
見
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
（
５
）
昔
、
奧
州
で
、
男
が
戀
す
る
女
に
會
お
う
と
す
る
と
き
、
そ
の
女
の
家
の
門
に
出
か
け
て
立
て
た
五
色
に
*っ
た
一
尺
ぐ
ら
い
の
木
（
小
學
+
『
大
日
本
國
語
辭
典
』）。
（
６
）
見
越
入
,。
首
が
長
く
、
非
常
に
背
の
高
い
入
,
-で
、
金
棒
な
ど
を
持
っ
て
い
る
妖
怪
。
人
が
見
上
げ
れ
ば
見
上
げ
る
ほ
ど
背
が
高
く
な
り
、
ま
た
首
が
長
く
な
る
と
い
う
。
（
７
）
河
童
の
稱
。
（
８
）
.路
/の
守
0
1、
刑
部
大
明
1の
正
體
と
傳
え
る
老
狐
。
（
９
）
淨
瑠
璃
「
芦 あ
し
屋 や
,滿
大
2
ど
う
ま
ん
お
お
う
ち
鑑 かが
み」
に
登
場
す
る
奴 やつ
この
野
干
。
實
は
狐
の
變
3で
、「
野
干
」
と
は
狐
の
別
稱
と
し
て
用
い
ら
れ
る
言
4。
（
10）
お
齒
5べ
っ
た
り
。
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
の
同
で
、
お
齒
5を
塗
っ
た
口
だ
け
が
あ
る
3物
。
（
11）
元
6稻
7。
東
京
8
9田
:立
川
三
―
一
八
に
現
存
し
、
今
な
お
人
々
の
信
仰
を
集
め
て
い
る
。
（
12）
正
6六
年
（
一
七
一
六
年
）
序
、
淺
香
山
井
（
久
;。
一
六
五
七
～
一
七
二
七
年
）
『
四 し
不 ふ
語 ご
!
ろ
く
』
卷
六
に
見
え
る
。
金
澤
/の
堀
端
に
佇
む
女
を
見
つ
け
た
好
色
な
男
が
、
こ
の
女
―
實
は
獺
の
3け
た
も
の
―
に
慘
<
さ
れ
た
と
言
う
話
（
柴
田
=曲
『
隨
筆
辭
典
・
奇
談
聞
辭
典
』
〔
東
京
堂
、
一
九
五
九
年
〕
よ
り
再
引
。
詳
細
は
本
稿
上
參
照
）。
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
九
集
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（
13）
た
だ
し
、
こ
の
作
品
で
は
「
一
ツ
目
、
見
越
、
河
太
、
獺
、
坊
…
」
と
あ
る
よ
う
に
、
數
あ
る
「
物
」
の
一
つ
と
し
て
名
を
げ
ら
れ
る
に
ぎ
な
い
。
（
14）
と
り
わ
け
、
「
天
保
錢
一
つ
使
賃
で
、
豆
腐
を
買
い
に
行
く
」
（
「
歌
行
燈
」）
な
ど
は
、
鳥
山
石
燕
『
畫
圖
百
鬼
夜
行
』
に
見
え
る
、
菅
笠
を
被
っ
て
酒
を
買
い
に
行
く
獺
を
髣
髴
と
さ
せ
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
の
源
の
依
っ
て
來
た
る
と
こ
ろ
が
ほ
の
見
え
る
。
（
15）
長
谷
川
覺
「
泉
鏡

	書
目

」
（
本
稿
４
參
照
）
、
同
「
鏡
先
生
の
『
雙
紙
』
目

」
（
『
鏡

集
』
第
一
六
卷
報
第
一
九
號
〔
本
稿
４
參
照
。
一
九
四
二
年
刊
〕）。
（
16）
「
泉
鏡
自
筆
年
譜
」
に
、
「
明
治
一
三
年
四
、
町
よ
り
淺
野
川
を

て
た
る
、
東
馬
場
、

小
學
校
に
入
學
。
こ
れ
よ
り
先
、
母
に
雙
紙
の
繪
解
を
、
町
の
う
つ
く
し
き
娘
た
ち
に
、
口
、
傳
を
聞
く
こ
と
多
し
。
母
に
雙
紙
の
繪
解
を
、
町
の
う
つ
く
し
き
娘
た
ち
に
、
口
、
傳

を
聞
く
こ
と
多
し
。
」
と
見
え
る
（
『
現
代
日
本
文
學
集
第
一
四
篇
泉
鏡
集
』〔
改

、
一
九
四
八
年
））。
（
17）
太
刀
川
校
訂
『
續
百
物
語
怪
談
集
』
（
〔
叢
書
江
文
庫
27〕
、
國
書
刊
行
會
、
一
九
九
三
年
）
（
18）
太
刀
川
校
訂
『
百
物
語
怪
談
集
』
（
〔
叢
書
江
文
庫
２
〕
、
國
書
刊
行
會
、
一
九
八
七
年
）。
（
19）
『
泉
鏡

集
』
第
二
八
卷
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
六
年
第
三
刷
）

收
。
（
20）
同
書
は
、『
風
俗
明
治
東
京
物
語
』
と
合
わ
せ
、『
風
俗
江
東
京
物
語
』
と
し
て
文
庫
さ
れ
て
い
る
（
河
出
文
庫
、
河
出
書
新
、
二
〇
〇
一
年
）
。
「
江
の
物
」
の
初
出
は
、
雜
誌
『
木
太
刀
』
（
贅
六
堂
）
に
一
九
一
七
年
～
一
九
一
九
年
ま
で
不
定
期
載
さ
れ
た
中
の
一
で
、
一
九
二
二
年
に
贅
六
堂
か
ら
、
他
の
文
章
と
せ
て
『
風
俗
江
物
語
』
と
し
て
單
行
本
さ
れ
た
（
『
風
俗
江
東
京
物
語
』
解
〔
今
井
金
吾
執
筆
〕
を
參
照
）。
（
21）
河
出
文
庫
、
河
出
書
新
、
二
〇
〇
三
年
。
初
出
は
、
『
文
藝
春
秋
』
一
九
二
七
年
四
號
。
（
22）
こ
の
他
、
「
獺
の
よ
う
だ
」
「
獺
の
よ
う
に
」
な
ど
比
喩
に
用
い
ら
れ
た
例
は
少
な
く
な
い
。
（
23）
江
切
り
繪
圖
や
、
江
を
臺
と
し
た
歌
伎
や
 語
に
至
る
ま
で
、
こ
の
土
地
が
一
寸
!け
ば
狐
や
狸
の
棲
む
鬱
"た
る
林
が
あ
り
、
縱
#に
走
る
水
路
に
は
獺
が
顏
を
出
し
、
$は
乾
け
ば
土
埃
が
も
う
も
う
と
立
ち
、
雨
が
%れ
ば
た
ち
ま
ち
泥
濘
と
す
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
材
料
は
、
今
日
で
も
容
易
に
見
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
現
實
か
ら
目
を
背
け
た
と
こ
ろ
に
、
鏡
の
「
江
贔
屓
」
の
特
殊
性
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
が
…
。
こ
の
點
に
對
す
る
專
家
の
更
な
る
示
&を
俟
ち
た
い
。
（
24）
或
い
は
先
に
も
觸
れ
た
、
鏡
の
故
'金
澤
を
臺
に
し
た
獺
怪
(譚
の
存
在
も
、
獺
は
田
舍
に
こ
そ
相
應
し
い
と
の
思
い
を
)く
に
至
る
大
き
な
*因
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
※
本
稿
は
、
二
〇
一
〇
年
九
三
日
に
國
立
臺
灣
大
學
で
開
催
さ
れ
た
「
和
+
比
較
文
學
會
―
二
〇
一
〇
臺
灣
特
別
,究
會
」
で
發
表
し
た
「
獺
怪
(譚
を
語
り
繼
ぐ
-―
泉
鏡
を
中
心
と
し
て
」
の
原
稿
に
加
筆
訂
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
獺
怪
異
譚
の
盛
衰
を
め
ぐ
っ
て
（
.子
）
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